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コスモポリタンのまなざし
―アーサー・シモンズのヴェネツィア紀行
庄 子 ひ と み
Arthur Symons （1865–1945）作品研究に於いて、19世紀末のフランス、
ベルギーで既に萌芽していた「象徴派」（Symbolisme/Symbolism） の動向








を展望するにあたり “Perhaps a good place to start would be with Arthur 
Symons’s Th e Symbolist Movement in Literature” （257） と評価しているが、
James Joyce,  T. S. Eliot,  Ezra Poundらに代表される次世代の詩人たちを魅
了した「世紀末の」文筆家シモンズの先見性に富んだ国際的な視座は、批
評のみに認められるわけではない。本稿では、シモンズの興味が海外へと
強く誘われた経緯をたどりつつ、“Venice”（Cities 1903, Cities of Italy 1907）1 
を中心にその魅力を再評価し、紀行文に認められるコスモポリタンと呼ぶ
にふさわしいシモンズのまなざしについて考察したい。
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ズの伝記を執筆した Becksonは “Th e emotional and psychological eﬀ ect of 
these constant moves on the young Symons was profound”（7）と分析してい
るが、シモンズ自身が強く意識している事実は彼の自伝的小説 “A Prelude 
to Life”（1905）に明らかである。
If I have been a vagabond, and I have never been able to root myself in 
any one place in the world, it is because I have no memories of any one 
sky or soil. It has freed me from many prejudices in giving me its own 
unresting kind of freedom; but it has cut me oﬀ  from whatever is stable, 



























ように育てることができたのではないか。“Lavengro took my thoughts into 
the open air and gave me my ﬁ rst conscious desire to wander” （“Prelude” 
17）と認めているように、シモンズの放浪の欲望を初めて駆り立て、その



























反応は予想がついた。創刊号の “Editorial Note”で編集方針を “All we ask 















は、数年後に発表されるシモンズの代表的な翻訳・批評論集Th e Symbolist 




















Coming in the train from Milan, we seemed, for the last ten minutes, to 
be rushing straight into the sea. On each side was water, nothing but 
water, stretching out vaguely under the pale evening light; and at ﬁ rst 
there was not a sign of land ahead. Th en a wavering line, with dark ships, 
and thin shafts of rigging, came out against the horizon, like the ﬁ rst 
glimpse of an island; the line broadened, lights began to leap, one after 
another, out of the darkness, and a great warehouse, glowing like a fur-
nace, grew up solidly out of the water. We are in Venice. （71）

































































“All Venice is a piece of superb, barbaric patchwork in which the East and 
the West have an equal share”（78）ではじまる 3部は、ヴェネツィアでは一
歩踏み出す毎に東洋を想起させられるのだと続く。そしてシモンズは、自
分が「東洋的」と形容するとき、その興味とは “after all, its interest is pre-
cisely that it is not Eastern, that it is really of the West” なのであり、“it has 













自らの創作及び私生活において東洋趣味を楽しみつつ、“Th e Decay of Lying”
（1891）のなかでジャポニズムに心酔するあまり日本へ実際に出かけていっ




を出版するにあたり日本という “ﬁ ctive nation”について記すのだと宣言し
たRoland Barthes（Barthes 3）と、あるいは西洋におけるオリエンタリズム
について “a representations framed by a whole set of forces that brought the 
Orient into Western learning, Western consciousness, and later, Western em-






It is half temple, half mosque; . . . It is a church which is also the world, 
a little world into which everything enters; where everything that has 
human beauty, or curiosity, or value, is not too beautiful or valuable, and 
could in no way be unsuited, for the divine use. And St. Mark’s has 
room, still, for all the world and all the churches. Tourists walk about 
carrying red guidebooks, and listening to the chatter of guides; old peo-
ple, with handkerchiefs over their heads, twisted like turbans, kneel with 
clasped hands and unconscious eyes; the High Mass goes on in the choir, 
invisibly, behind the great barrier, through which there comes the sound 
of voices chanting; and, in a side chapel, an old priest says this Mass to a 
few devout persons. And nothing seems out of place, the devout persons, 
the priests, the tourists, the largest onyx in the world, over the pulpit, the 
profane sumptuousness of African marble, the “majestical roof fretted 
with golden ﬁ re”; for here, as everywhere in Venice, all contradictions 
seem able to exist side by side, in some fantastic, not quite explicable, 




理想的な世界の縮図としての姿をも認めていることがわかる。“a piece of 
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（1990）のなかで “Fragments of a vessel in order to be articulated together 
























To the Editor of Th e Egoist
December 1917
Th ere was a serious and instructive article on Constantinople by Mr. Sy-
mons, which I greatly enjoyed. It is good for us to keep our minds open 
and liberal by contemplation of foreign ways, and though the danse du 
ventre is repellent to the British imagination, we ought to know that 










1 この作品は 1894年から複数回にわたって加筆修正が行われている。1901年 11
月 9日付の Saturday Reviewに “Th e Soul of Venice”というタイトルで発表されたエッ
セイが初出。“Venice”のタイトルでの初出は紀行文集 Cities（1903）。Cities of Italy
（1907）に収録時にはさらに加筆修正が加えられている。
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2 イェイツのエッセイに添えられたWilliam Blakeのイラスト Antaeus Setting Vir-











5 エリオットは複数の偽名を使い分けていたが、この手紙に用いたCharles James 
Grimbleもそのひとつである。
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